










乾  秀 行  
















調音位置のうちCorl）nalに注目して，その無標性を主張し 基底において指  








変化を捉えようとすることである。   




プローチと比較しながら検討することにする。   
2．CoTOn孔1の無標性について   
前章でふれたようにAvery＆Rice〔1991）はCoronalが無標であるので  
基底において措定きれないという論■を展開Lている。  
Avery＆Rice（1991）：   
Averyand Rice（19B9）argue，following work by Kean〔1975）  
and M且ddieson（1984），that the Coronalcontent nodeis the   
least marked of the Place dependents，and that as s11Chitis  
generalIy at）Sent from underIying representation．．”The feature  










a．INVENTORY FREQUENCY：the number of coronalsiIlthe  
COnSOnantinventory ofagivenIaJlg11age（in comparisonwith  
tlleIlumber ofother consonantsin the sameinventory）．  
b．TYPOLOGICALINVENTORY FREQUENCY：the mlmber  
Of eoronals attestedin a11niversalphonemicinventory（in  
COmparison with allother attested consonar］tSin the same   
調音位置忙おける階層性についての規型論的研究  a  
inventory）．  
c．occuRRENCEFREQUENCY：the number of times coroT  
nalsareproducedinjl：repreSentativespeeeh cozpus（jncompar・  
isonwith the numberoftimesother亡OnSOnantS are pfOduced  
in the same corpu或．（11）  
ForinstanCe，English coron且1s are phonemically more freqllent   
thanphoneme写Ofanyotherplaceofarticulation：Omittingglides，  
there are13coronals（o11t Of which7aFe alveolars），51abials，   
and2velars（counting bothvoiceless and voicedsegnents）．（11〕  
lr）theIrlternationalPho∫letic AIphobet，eOrOnalsounds are over  
three times more numerous than eitherlabialor velar sourlds．   
ThispredominanceisalsoreflectedinMaddieson（1987）．Maddieson  
rlOte息（1987：40）thatifalanguage ha弓／p／thenit has／k／，andif   
it has／k／thenit has／t／．（11）  
ForirlStarlCe，Fry（1947）showed that the five most frequeflt  
eonsonaIltSina（Southern British）English conversatioI］COrPuS  
were alIcorotlals（n，t，d，S，andl，in that order〕．FeffereS   
（forthcoming）report＄ the following distributioni11a COnVerSa・  










Tタを利用すれば，Labialの位置が3，Coronalの位置が17，Dorsalの位置   




数になってしまう（盗り。つまり，彼らの方法を用いても Coronalが無標であ  
ることが確かめられない言語ほ存在するのである。   
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度なのである（踵5）。   




Ladefogcd（1989：42）   
Hyper Major TermiIlal ［named term］ Traditional   
feature node Feature  terTn  







Apical  二  
現如1i叶  ー［s11blaITlin乱l］ Retroflex  
Dental  







－Dorsal－  High vowel／Velar  
Mid voweI／Uvular  
Low vowel／Ph且ryngeal  
AdvancedToJlglJeRl〕Ot  




巨 LRa。ical＿ATR  







Ladefoged（19B9：69〕   
Hyper Major  TermiIlal  







－Back －High  
－B上ightness －Height  












とによる。つまり若干の言語に見られる特殊な調音位置の音素対立があれば，   










Ladefoged＆Maddieson（1988）：   
Ourj11Stificationforsaying that thereare17distinctplaces of  
articulationrests mainly onthe observatioIlOfcontrasts within   
individuallanguages．ratherthanor）CrOSSTlin糾Iistic comparisons．   
（50）  
つ皇り彼らの目標のユつほⅠ．E A．の改訂にある。そこで木酢究は言語間  
の比較、すなわち類型論的観点でこの階層的枠組みのもとに調音位置の分布状  
況を調べ，調音位置に関わる弁別特徴間の共起関係に注目L，帰納的手法によ  






ついてである。まずM封or nodeのうち，Labial，Coronal，Dorsalの3つは  
その下に複数の弁別特故を持つことからも叫般に支持された主要調音位置とし  





ある。よって本研究でほこれら2つの主要調音位置（Radical，Laryngeal〕を   
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その対象から外すことにナ．る。また聴覚面のGraveは生理面のLabial，  
Dorsalの両方に関わっており，また二次的調音とも関係するので別に取り扱  
うことにする。   





Given thisit wo111d seem that thereiヨnOt a Clear－Cut distinc・  
tionbetweenlinguolabialandinterdentalarticl］lations．Simi1arly  
the tem遁i血edenねl，deI】ta】，alveolar，且乃d騨娼t8lveo】且ユ且1】托fer  
to pints witllin a contimtlm rather than discretelocations．  
When examining the resultsof any pal且tOgraPhicinvestigation，  
呈t rapidlybecomesobvious that the dentalregionisnot clearIy  
separated from thealveolar region；theupperedge＄Ofthefront  








の共起関係に注目し，帰納的に青森普遍を探求することにする。   




Lation，Velari皿tion q）3つである。このうち最初の2つは母音のu，i及び半   
詞音位置における階層性匿ついての県型静的研究  9   
母音のw，j と密接に関屈しており，当該言語の音節構造や音環境によって二  
次的調音を持つ音素の解釈が異なることがある。例えば，ユーラシア大陸に広  













Apico－aIveolar voiced pulmonic plosivelabialised，dW；Phoneti・  
cally，1abialisation takestheformofcornpletelabio－JahialcloBure   
（together with definitelip－PrOtruSion），thelabialand alveolar  
cIosure being rele舶ed siInultaneously，With thelabialrele且Se   







Hewitt（1979）：   
This timelip－rOunding and protluSionis more evident thanin  
the case of the velar series．（257）   










4．2． 口蓋化特徴   
口蓋化特徴に関してBhat（1978〕は音声学酌また適時的過程において異な  
った3つの特徴を包括した特徴（Cover Feature）であると位置づけている。つ  
まり口蓋化について以下の3つの異なった適時的過程があるとする。  
1．前舌化（tonguerfronting）   
2．上菅化（tongue－raising）   
















擦性を伴って具現される。   
調音位置における階層性についての類型論的研究  11  
Catford（198即こ   
It you carefully compare apico－alveolar［t］withlamino－alveolar   
［t］you may notice that the release 80und－thelittIe burst of  
noise－heard as the tongue breaks away from the ridge，tends to   
bele＄SClean－Cut，alitttemore‘sloppy’irltheca＄eOfthelamillal   






Thislamino－dentalstopis distinguishable from tlargetybyits  




Bhat（1978）：   










置が大切なのでほなく（もっとも現段階では個別言語の正確な音声特徴を完全   




容易でない。   
以上により Coronalの位置での口蓋化現象は，生理的には上舌性（［high］），  




We have noted only two environments that could be specified as 
capable ofblockingpalataLization，Tlleyarel）an apicaltrillor  
tap，and2）a retroflexed consonant．Both these could prevent  
tlle palatali孤tionof a velar consonant；thatis，they couldもLock  
the ton訃1e frontingtendencyofa given environment．  
4．In TAMIL and MALAYALAM，k became 丘before front  
vowels，eXCePtWhentheywerefurtherb〉aretrOflexedconsonallt   
（Krishnamurti1961）．（66）  
このことはCoronalの位置において口蓋化育と反り舌音が対立関係にある  











鎖音の口蓋化が摩擦化を引き起こす例とLて破擦音を取り壊うことは可能であ   
調音位置における階層性についての類型論的研究  13   
る。  
Bkt（1978）こ   
Thereare twodifferentdirectionsinwhichitmaychangeunder   
theinflueIICeOfapalataIizingenvironment．Fir＄tly，itmayretain   
it＄lip－rOunding，but maytakeon anadditionalpalatalsecondary   
articulation．Secondly，it may get retracted fromit＄ bilabial   
寧〕Bitionto笥Iabio－dentalpsition．Thislattertendencyisevidently   
a caseof且SSimiIation totJleunrOundedllatureOfthepaIatalizing  
emvlrOnment”‖  
2．InRUNDI，palatalizedb becomes v（Spaandonck1964〕．   
5，lnMIDDLECHINESE，lablals splitinto bilabials andlabio・   
















InGAELIC（ofTorr），paLatalizedlabiaIs have r10tOngue articu・   
4  乾   秀 行   
htionas s11Ch，but thelips are tightly drawn；the non－P且1ataL  
li21edlabials，On the otherlland，are Velarized（Sommerfelt1952）．  





















5．諷音位置の類型論的考察   






で見たようにCoronalの位置に∴転ける［laminal］の摩擦性やCoronalや   





L8bial   
Laもialの位置において取り扱われる音素は無声閉鎖音で表すならば以下の4  
つのタイプになる。   




広い音素である。   
2ほ両唇音に唇音化特徴をつけ加えた音素である。これは当該音韻体系の中  
に無標の両唇音がある場合にその音素との違いを示すためにつけ加えた特徴で  















Coron乱l   














5．2．調音位置の類型論的分類   
まず主要調音位置にいくつの音素があるかで分類する。例えば調音位置が  
／p t k／であるならば1－1－1，／pt‡k／ならば1，2－1，／p t kq／ならば1－1－2  
のように表記することにする。すると世界の言語（1，000言語）は以下の表2  
のような分布を示す。  











素の持っている堪能負担量を考慮しなければならないであろう。ところで一部   
調音位置匿おける階層性についての頸型論的研究  17  
タイ引数いィ可数lタイプ戸数lタイプl敷いィプf数   
0小1i可川牛 3Jl－4－1f 可2十2】3l相可1   
0－1－2illl一項 2トト2j 25l2－2－1】111 f   
0－2－1l4ト1－1l137い－4－3F 7占2－2－2161］   
0－2－2illト1－21叫1－4－り16l2－2－3】1】l   
0－3－2llll－2－Oflい－4－6戸1l2－3－1l2†l   
0－4－1」2ト2－1l257ト5－1「14l2－3－2l51 i   
㌫二3llト叫97fl－5可 9l2－4－1い一 声   
0－4－り 2lト2－3l4ilr5可 ≡再－4－2l51 i   
0－5－1ll恒可 3ll－6－2Fll2－5－1－11 i   
lfl－2－5ト中一6－6」り2－5－2いI i   
lい－3－1l1721」声2－8－5llli   
lFト3－2戸 59f lllll   
l ll－3－3J91 i I I l   
lll－3－4－ 7f ！llll   
O 111 2 1 3 1 4 1 5  
Labial］1619401 431 11 0i O  
Coronal1 3】1961389125511251 29】 2  
Dorsal1 3167312651 221 31】 41 2 0  





の音素数の合計より多いことが条件であろう。LかしCoroIlalが他の主要詞   





ある。つまり類型論的に見た場合．閉鎖音体系に関する限り ColOnalの無標  
性ほ支持できないことがわかる。  























使うのが2言語，残り2は軟口蓋化特徴を使う言語である。また4つの音素を   
































音化特徴が9言語である。残り3言語は口蓋化（前書化）と唇音化特徴を利用   













の特徴として考えることができるだろう。   

















いる弁別特徴はCoverfeatureの性格の強いものである。今後はそれらの弁別   





1．Clement〔1985）以外の弁別特故を階層的に捉えようとしている試みはSagey〔1986）．   
Striade（1987）等忙みられる．その違いほPlac巳nOdeの組織化にある。  
2・SPEでは調音位置特徴を区BuJするために，［anteriorユ［⊂OrOna）］［high］［low］  
［back］［distributed］の6つの弁別特徴を用いるけれども．この弁別特徴によって区   
別できる音素は理論的にほ2の6乗，つまり64音素である。しかし．実際に存在する   
調音位置の数はLadefog巳d＆Maddieson（1988〕によれば17である。  
3．MaddiesonのPatterns of Soundsは．初版が1984年に出ている。しかしParadis   
＆Pr11net〔1991）でほおそらく1987年の第2版な利用していると思われる。ただ引用   
箇所の指摘ほ初版にもあり，第2版が改訂版ではないと思われる。  
4．RIJhLenし1975）のデータを利用すると，例えばKeigana（Yagaria〕ほLablalが，   
5．Coronalが4．Dorsalが3となり，Labialの頻度数がCo川nalsを上回る。また   
Luanguia，Tahitianなどでも同様である。  
5．Dixon（1970）によれは．オーストラリア諸語において2つのIaminalを持つ言語   
は．元は1つの1aminalであって，母音／iノの前とそれ以外の母音の前に生じる条件   
異音が音素化したために2つに分かれた。したがって磯能負担量が低くても当然であ   
る。  
6．Sagey（1986〕ではLadefo即d＆Maddieson〔1988）がRadica）nodeと設定し   
ている調音位置をDorsalの範疇に入れている。  
Ladefoged＆Maddieson（1988）：  
…and she places what we亡a11RadiealafticulationswithintheDorsal  
CategOry．〔56）   
7．Feature Geometryを唱えているグループは二次的調音持教な母音の特徴に限局し，   
二重調音と区別して嵩論している。Lかし，このAbkIlaZの例ほ二次的調音／tv／と ■■   
二重調音／トtp／が連続体であることな示している。つまり，同山現象を別の枠組みで処   
理することは適切でないものと思われる。Lalliri＆Ever8（1991：g2）でほ適時的音   
変化を有効に説明するためにClement（1989）の説明を批判し，唇音化現象は［round］   
の付加として捉えている。  
8．なおVelarの口蓋化音ノkJ／が音声学的に普通のvelarと同じ鼓触面環を持ち，硬   
口蓋音／C／の接触面帯と全く違うことほKeating（1朗底）に明言されている．  
9．Lahiri＆BlllmSteill（1984）ほ閉鎖音俸系において［palatal］と［palatoLalveolar］   
が調音位置として音韻論的に対立することほないと述べている。すなわち［palatal］   
は閉鎖音で，［palato－alYeOlar］ほ破擦音であるとしている。またKeating（1988）   
は亡paねtaりが接触位置に関してCorona】とDoronalの両方にまたがる複雑な音   
であることをⅩ線を使った実験経果として報告している。そのため［palatalユ の主要   
調音位置を決定するのは容易でない。   
乾   秀 行  22  
1仇Ⅰ皿加foged＆Maddjeさ0刀（丁98釘によれば亡i加er由力旭1〕と［la血inaldeJ】tal］．   
［interdental］と［hminalalveolar］．［1aminaldental］と［laminalalveolar］   
を音素対立として持つ言語は存在Lない。   
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